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Sir John Harington訳 Orlando Furiosoにおける
アリュージョン
佐　藤　達　郎
1591年に出版された、Ludovico Ariosto作 Orlando Furioso（以下 OFと
する。アリオストの OFの初版は 1516年。）の英訳の序文のなかで、翻訳
者 Sir John Haringtonは、「古代詩人の作品を、エリザベス朝の読者がいか
に読むべきか」という、古典解釈の方法論を展開しながら、古典古代の作
品が内包する三つの意味レヴェルについて、次のように述べている。
Th e ancient Poets have indeed wrapped as it were in their writings divers 
and sundry meanings which they call the sences or mysteries thereof. 
First of all for the litterall sence （as it were the utmost barke or ryne） 
they set downe, in manner of an historie, the acts and notable exploits of 
some persons worthy memorie; then in the same ﬁ ction, as a second rine 
and somewhat more ﬁ ne as it were nearer to the pith and marrow, they 
place the Morall sence, proﬁ table for the active life of man, approving 
vertuous actions and condemning the contrarie. Manie times also under 
the selfesame words they comprehend some true understanding of Natu-
rall Philosophie or sometimes of politike governement and now and 
then of divinitie, and these same sences that comprehend so excellent 
knowledge we call the Allegorie which Plutarch deﬁ neth to be when one 
thing is told and by that another is understood. Now let any man judge 
if it be a matter of meane art or wit to containe in one historicall narra-
tion either true or fained so many, so diverse, and so deepe conceits; but 
for making the matter more plaine I will alledge an example thereof. （5）
（以下、引用中の下線部は筆者の強調、引用中のスペリングは、すべて
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Perseus, sonne of Jupiter, is fained by the Poets to have slaine Gorgon, and 
after that conquest atchieved to have ﬂ owen up to heaven. Th e Histori-
call sence is this: Perseus, the sonne of Jupiter, by the participation of Ju-
piters vertues that were in him, or rather comming of the stock of one of 
the kings of Creet or Athens so called, slew Gorgon, a tyrant in that 
country （Gorgon in greeke signiﬁ eth earth）, and was for his vertuous 
parts exalted by men up into heaven. Morally it signiﬁ eth thus much: 
Perseus, a wise man, sonne of Jupiter, endewed with vertue from above, 
slayeth sinne and vice, a thing base and earthly signiﬁ ed by Gorgon, and 
so mounteth up to the skie of vertue . . . . It hath also another Th eologi-
cal Allegorie, that the angelicall nature, daughter of the most high God 
the creator of all things, killing and overcomming all bodily substance, 












ントンは、巻末の “A Briefe and Summarie Allegorie”と題する小文のなか
で、このようなキリスト教的アレゴリー解釈を、OFという作品自体にも
適用すべきであると強調している。つまり、この解釈法によれば、「Or-
landoの狂気からの解放」というOFの主題は、最終的には “by the grace of 
God and the light of the Gospel he discovereth the darknesse he walked in 







“. . . contemplative knowledge （of Scripture） is divided into two parts, 
namely, the historical and the spiritual. But there are three kinds of spiritual 




及しながら、La Divina Commedia （『神曲』） には、四つの意味レヴェルす















解説を加えている。“ﬁ ctions to be applied to some things done or written of 
in times past, as also where it may be applied without oﬀ ence to the time 














比べて、脚注の量としては、はるかに少なく、この点、序文や “A Briefe 
and Summarie Allegorie”のなかで提示された、「神学的アレゴリー」解釈


















O womens wits, how weake you are （he said）
How soone to change you do your selves dispose?
Observers of no faith nor good direction,
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を行っているという事実は注目に値する。
つまり、このスタンザの最後の行は、アリオストの原典では、 “O infelice, 
o miser chi ti crede!” （「お前を信用するものはなんとあわれであるか」）であ
るのに対し、ハリントン訳では、 “Most wretched all that trust in your pro-
tection” （「おまえの庇護 protectionを信用するものは、なんとあわれなこ
とか」）と翻訳され、「おまえの庇護 protection」という語句が意図的に加筆




























Wherefore this I will frankly say for Trajan, that where soever I ﬁ nd a 
Prince or a Peere with so great vertues, and so few vices, I will honour 
him, love him, extoll him, admire him and pronounce this of him; that 
the armie is happie that hath such a Generall, the Prince happie that 
hath such a counseller, the Mistresse happy that hath such a ser-











いる。“For ﬁ rst it is no disparagement for the greatest Emperesse in the 
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1580年代から 90年代にかけて急速に普及していった。このネオ・ストイ
シズムがエセックス・サークルに与えた影響を検討するうえでもっとも重
要なのが、 “constancy” という概念であろう。 “constancy” とは、ネオ・ス
トイシズムの理論的支柱となる概念であり、イングランドにおいては、
1595年以降 Sir John Stradlingのリプシウス訳 On Constancyによって、当
時の知識人に普及していった。リプシウスによれば、 “constancy” とは、 “a 
right and immovable strength of the mind, neither lifted up nor pressed 





た “［they］ laboured under two things at this Court, delay and inconstancy, 





















whosoever shall be declared King amongst them, cannot continue long 
in his place which is purchased by force and violence, and must 
needs . . . be subject . . . unto the diversite of humors of men that are in-




関して、次のような問いかけを行っている。“whether subjects can lawfully 
expel their Prince out of his Country, and from his Crown and Dignity, if he 




the best course is, to admonish such a prince of his duty, and to pray 
him to reform, and reform all that is amiss. But who shall admonish 
him? His best subjects, and other princes; . . . it may be lawful to im-
plore, and employ their help and assistance for the speedy suppressing 










ingegno（egli dicea）”となっているが、ハリントンはこの句を “O womens 
wits, how weake you are（he said）”と訳し、 “how weake you are”という文を
加筆することで、呼びかけの対象の判断力の弱さを強調している。又、ア
リオストの “ingegno” は、例えば現代英語訳では “mind” と訳されている





用法を見てみよう。ここでは、 “wit” が “policy” の同義語として使用されて
いることに注目したい。
they who prevailed in their attempts and purposes, by their aid, further-
ance and suﬀ erance; thought it an especial point of wit and policy to 
seek and continue their Amity; yea, and sometimes to buy the same with 
very hard conditions; （43）
Th ey report how he  . . . . won divers Princes of Italy to join with him 
and them, with great Wit and Policy. （76）
こうした “wit” が “weak” であることの強調は、続く “inconstant” と同義
の意味を有する “change”（muti）という語と密接な関連をもっている。つ
まり、このスタンザの一行目で政治的能力の弱さ（weak wit）という意味が
付与されているとすれば、“constancy” とは対蹠的意味をもつ “change” 
（muti）という語には、為政者としての不適格性という意味が暗示され、そ
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の意味は、次の行の “Observers of no faith” （「信義をまもらないもの」）と
いう語句へと繋がっていくのである。このような “constancy” と対立した 
“weak,” “change,” “no faith” という語句は、最終行の “Most wretched all 















Robert Greeneの劇作Th e Historie of Orlando Furioso （以下グリーンのOFと
する）との関連において考えてみたい。グリーンの OFの初演は、ハリン
トンの OF訳出版と同年の 1591年と推定されている（Gurr 107）。又、印































て、この misogynyの言説を支えるキーワードが “inconstant” という語で
あることに注目したい。
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Orga. By my troth, my Lord, I thinke Angelica is a woman.
Orlando. And what of that?
Orgalio. Th erefore vnconstant, mutable, hauing their loues hanging in 
their eye-lids; that as they are got with a looke, so they are lost 
againe with a winke. （671–677）
この “i（u）nconstant” という語の使用に関連してさらに指摘すべきことは、
これまで本論で検討してきた “O womens wits, how weake you are” ではじ







Orlan. Fœmineum seruile genus, crudele, superbum:
 Discourteous women, Natures fairest ill,
 Th e woe of man, that ﬁ rst created curse,
 Base female sexe, sprung from blacke Ates loynes,
 Proud, ［and］ disdainfull, cruell, and vnjust;
 
 O femminile ingegno, de tutti mali sede, 
 Come ti volgi e muti facilmente,
 Contrario oggetto proprio de la fede!
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ていた可能性は極めて高いといえるのである。
ハリントン訳 OFの印刷本が、主として宮廷内で読まれた可能性が高い
のに対し（Scott-Warren 49–55）、グリーンの OFは Strange’s Men（ストレ
ンジ卿一座）による初演ののち、the Queen’s Men（女王一座）の地方巡業
用のレパートリーとなり、その台本は、 “the tastes of a lower class of audi-
ence”に合わせて、大衆劇場用に圧縮され改変されたと推定されている




上演された Lyly, Endimion や Mary Sidney サークルの間で鑑賞された
Samuel DanielのTh e Tragedie of Cleopatra（1594）にも見いだされるし（Sato 
16–18）、大衆劇場で上演されたGeorge Peeleの weak kingとしてのDavid







End. O fayre Cynthia, why doe others terme thee vnconstant, whom I 
haue euer founde vnmoueable? Iniurious tyme, corrupt manners, 
vnkind men, who ﬁ nding a constancy not to be matched in my 
sweete Mistris, haue christned her with the name of wauering, 
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